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8cm3を解剖用鋸を用い一塊 として切 り出し,上下顎の関係 を保つため
に木製のプレー トに,X線撮影時のアーテイフアク トが出ないようア









関節腔に挿入し,陽性造影剤 としてイオパ ミロン300を注入 した後 ,
可及的に同造影剤を吸引除去 し,次いで陰性造影剤 として空気を注入
した後矢状面 。前頭面 に平行に断層撮影を行 ない,上下顎関節腔二重
造影断層画像を得た。次いで,空気注入のまま標本をCT装置ガン ト




撮影後ホリマ リン固定を行 いアルコール脱水 した後, アルコールを
ステレンで置換 し, リゴラックで包埋 し標本 とした。固定に約2週間 。











































































頭部を専用の頭部固定装置で仰臥位にて固定 し,側面像 (スカウ ト
ビュー)よリスキヤン面の位置とガントリーの傾斜角度を決定 した。
その後,カテーテルより空気を注入 し,鉗子でカテーテルを閉塞 した。
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■Ⅶr(TempOromandibularjoino
ln the fleld of orthopcdics, Cr arthrOgraphy has bccn utilized for thc
shoulder and dlc kncc joints diagnosiso ln this study,CT arthrography was
applied to he temporomandibular joint(■やU)and the uscfulness of this
medlod was evaluatcd cxperimentally and clinically.
In thc cxpe五rncntal study,Cyr,Cyr arthrography and ardlrotomography wcre
compared each othcr with sc五al section frorn human autopsy specirnen.It was
conf―cd that arthrography was indispensable for diagnosis of the location
and conflguration of the articular disk. In the sagittal section,Cyr arthrOgraphy
was almost equal to anhrotomOgraphy. But in the coronal section, Cr
arthrography proved to be advantageous to arthrotornography, bccausc thcrc
werc various blur images on the arthrotomographic images fronl thc complex
bony smcturcs of ttc skull.
In thc clinical study,coronal Cr arthrOgraphy was applied for thc paticnts
with intcrnal dcrangcments of the TⅣlJ.The mesio―lateral displacernent of the
disk(62%), perfOradon of the attachmcnt(23%), and thC intra―articular
adhesion(70%)could be diagnosed.By Cr arthrOgraphy,dlc mcsio-lateral
displaccment of the disk was more clearly diagnosed and tte intra―articu ar
adhesions were proved with ligher rate than by tt armrOtOInography。
From this study,it was concluded that Cr arthrOgraphy has an important
role in diagnosis of the ttMJ soft tissuc.
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図1 顎関節の前頭断
A:ヒト屍体切片
B:CT aibrography
C:Arthrotomography
D:CT
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図2 顎関節の矢状断
A:CT aibrography
B:CT
C:Arthrotorrlography
図 3 関節円板内側転位の一例
矢印が関節円板である。
図4 後部結合組織における穿孔の一例
矢印の部位で上下関節腔は交通し穿孔している。
図 5 癒着の一例
上関節腔内にバンド状 (矢印)の癒着を認める。
顎関節の3次元表示
下顎頭と関節円板を表示し、
中央部で矢状断している。
関節円板については
図 6
表1 顎関節円板の内外側的転位 と前後的転位の関係
前頭断 Ctt anhrOgraphy
円板転位
?
?
?
?
?
?
?
表2 前頭断のCr anographyとX線ビデオ法などによる
穿孔の診断について
穿孔
前頭断CT anhЮgraphy
合計
30
47
17
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
穿孔有り
穿子L有り
表3 前頭断のCr arhOgraphyと矢状断の造影断層による
上関節腔内における癒着の診断について
上関節腔
癒着
前頭断 CT anhrOgraphy
合計
38
47
?
?
?
?
?
?
?
癒着有り
癒着有り
表4 前頭断の Cy「額hographyと矢状断の造影断層による
下関節腔内における癒着の診断について
下関節腔
癒着
前頭断CT anhrOgraphy
合計
合計
18
?
?
?
?
?
?
?
癒着有り
